















（Rasmussen & Tsuang, 1986）。さらに，汚染恐
怖の強迫観念は，洗浄行為といった強迫行為と


















Behavioral Therapy： 以 下 CBT） が 効 果 的 で
あることが示されており，CBT の中でも，特
に 曝 露 反 応 妨 害 法（exposure and response 












behavior : 以下 SB）の利用が注目されている
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して PsycINFO, PubMed, および CiNii を用い
た。PsycINFO, PubMed は（“contamination” OR 
“disgust” OR “OCD” OR “obsessive- compulsive 
disorder”）AND（“exposure” OR “cognitive 
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behavioral therapy” OR “behavioral therapy” OR 
“CBT”） AND （“safety behavio*” OR “distraction” 
OR “coping”）の検索式によってリサーチを行
ない，CiNii は（汚染恐怖 OR 嫌悪 OR 強迫性
障害）AND（エクスポージャー OR 曝露 OR 
行動療法 OR 認知行動療法）AND（安全確保
行動 OR 気そらし）の検索式によってリサー
チを行なった。1990 年 1 月から 2016 年 5 月ま
でに出版されたフルテキストの学術専門誌を調
査対象とした。その結果，PsycINFO から 45 件，


















基準を満たす 3 本を追加し，合計 9 本の文献を
レビューの対象とした（Figure 1）。対象となっ
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研究は 3 本であった（Grayson, Foa, & Steketee, 
1982; Grayson, Foa, & Steketee, 1986; Deacon & 










10 名の患者群は SB 条件を初日に，注意焦点条

































（Rachman et al., 2011; van den Hout, Engelhard, 
Toffolo , & van Uijen , 2011 ; van den Hout , 
Reininghaus, van der Stap, & Engelhard, 2012; 
Levy & Radomsky, 2014; Goetz & Lee, 2015; 
Levy & Radomsky, 2016）。
　Rachman et al.（2011）は，SB が汚染感の減
少に有効かを検証するため，汚染感受性が高い






シュで手をふいてもらい，ERP 群では SB を行
なわずに次の課題へと進む手続きをとった。そ
の結果，曝露中に SB を行なった場合，曝露課
題終了時点において汚染感は SB 群の方が ERP
群よりも有意に低減した。




生を ERP 群，コミットメントを促す SB 群，コ
ミットメントを促さない SB 群に分け，45 分間
の曝露課題前後の汚染感，恐怖，嫌悪，危機感
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　Levy & Radomsky（2014）は，SB が治療効
果を促進する場合もあるという前提に立ち，
SB が曝露の治療受容性を高めるかを実験的に












的側面の検討を行った。67 名の大学生を 3 つ
の異なる曝露課題群：① ERP 群②汚染対象に
直面する前に SB を行う群（preventive safety 
behavior：以下 PSB 群）③汚染対象に直面した







た。その結果，RSB 群は ERP 群，PSB 群と比
較して，曝露課題終了時点での行動的回避と恐
怖が曝露課題開始時点よりも有意に低減した。




























を指摘した研究 3 本のうち，2 本は気そらしと
して SB を用いた研究であった（Grayson et al., 












































洗った。van den Hout et al.（2011）では脅威対
























みであった（Rachman et al., 2011 ; van den Hout 





感情が ERP 群より SB 群において低減していた
ことが示されたとしても，曝露の治療効果を阻
害しないとする説を支持する根拠としては不十
分である。実際に，van den Hout et al.（2011）
の結果からは，曝露課題の終了時点においては
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も の の（Abramowitz, Fabricant, Taylor, Deacon, 
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Effects of Safety Behaviors in Contamination Fear: Review 
Ryo YAJIMA*, Risa ITO*, Hideki SATO*, Nobutaka NAMIKI*, 
and Shin-ichi SUZUKI**
*Graduate School of Human Sciences, Waseda University
**Faculty of Human Sciences, Waseda University
Abstract
　Generally, the use of safety behaviors during exposure to a perceived threat is considered 
maladaptive because these behaviors interfere with emotional state habituation. However, recent 
experimental research suggests that the use of safety behaviors does not inhibit the exposure 
outcomes, or can facilitate exposure outcomes. The aim of the current review was to examine 
the effects of safety behaviors on the emotional state of contamination fear. The results indicate 
safety behaviors may facilitate exposure outcomes when they are: （1） used in conversation 
concerning the threatening aspects of the feared stimuli, or （2）performed following the threat 
to remedy one’s emotional state. Finally, the clinical implications of these fi ndings are discussed, 
and future directions for the investigation of safety behaviors are suggested.
Key words:  obsessive-compulsive disorder, contamination fear, safety behavior, exposure, 
disgust
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